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Proposte d'insegnamento per corsi di civilta italiana a
livello universitario negli stati uniti.
1/cna Klein
French & Italian Department
Brigham Young University
Abstract

In an effort to initiate a dialogue on the teaching ofitalian culture, the author describes her classroom experiences.
She indicates which topics are successfully used in her svllabi, and de.fines the role of the teacher as a "cultural
translator" in courses of culture and civilization.

ll tono ed il contenuto di questo studio riflettono l'esperienza pedagogica che ho verificato
molte volte durante la preparazione dei programmi semestrali prima, e poi, a livello piu pratico, in
classe. E ii mio desiderio di condividerla con chi fosse interessato ad approfondire il discorso
sull'insegnamento dei corsi di cultura e civilta italiana negli Stati Uniti. 1 Insegno in un'universita
urbana (Loyola College) relativamente piccola (2.600 studenti "undergraduates") con sede a
Baltimora. La nostra e un'universita ad indirizzo umanistico (cosiddetra di "arti liberali"), nel
senso che ii piano di studi di ciascuno studente prevede corsi obbligatori di storia, Iingue straniere,
filosofia, teo!ogia, ed inglese (composizione e letteratura), oltre a quelli nel proprio campo di
specializzazione. Con la creazione di un gruppo interdisciplinare di corsi obbligatori per tutti, e
con la collocazione di studi umanistici alla base del curriculum., l'amministrazione di Loyola
College mostra di sapere che un buon avvocato di domani e chi oggi pensa ad una laurea in
filosofia o in letteratura prima di proseguire con studi specializzati, e che matematici o scienziati
dovrebbero anche saper suonare il pianoforte o interpretare creativarnente la realta attraverso
l'obiettivo di una macchina fotografica. Impartire, insomma, un'istruzione "umanistica" significa
offiire agli studenti non solo un insegnarnento nel campo della loro materia di laurea, ma anche e
soprattutto incoraggiarli ad esplorare altre materie umanistiche trarnite numerosi corsi-base. In
questo modo si spera che gli studenti scoprano e sviluppino meglio ii proprio potenziale in una
molteplicita di interessi. 2

Di solito insegno Italy: Its People, Its Culture, Its Traditions (un corso che e stato proposto
da me per la prima volta nel 1988 a Loyola) in inglese, sebbene sporadicarnente anche in italiano.
Delineero qui il programma svolto quando lo insegno in inglese; nella versione in italiano, che
varia minimamente, aggiungo piu letteratura al prograrnma, ma devo anche fare maggior
attenzione al livello linguistico che adopero in classe, poiche ii livello di conoscenza linguistica
richiesta per il corso di cultura e civilta italiana e di soli cinque o sei semestri.
Quando si insegna questo corso ad universitari americani ci si investe della responsabilita di
"operatore culturale," cioe di chi finisce per "tradurre" in tennini americani le imrnagini, i suoni, le
idee, le istituzioni, la storia e le tradizioni della societa italiana. Il corso norrnalrnente vede iscritti
una trentina di studenti che provengono da qualsiasi livello, cioe dalle matricole ai laureandi. La
"clientela" (gli studenti) risulta ancora piu mista quando si considera che circa il 50% e di origine
italiana e I' altra meta non lo e. Soprattutto significativo e il fatto che alcuni studenti scelgono il
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corso perche hanno uno spiccato interesse personale per l'argomento; mentre altri si trovano phi o
meno "costretti" a frequentarlo di ripiego poiche, magari, era l'unico con iscrizioni ancora aperte.
Un terzo gruppo di stud en ti, in.fine ( dopo che una serie di test ha accertato I' esistenza di dislessia
o di altri problemi cognitivi), frequenta Italy: Its People, Its Culture, Its Traditions come
alternativa al tradizionale iter linguistico da cui stato esonerato. 3 Le mie classi son quindi
composte da un pubblico misto che si avvicina alla cultura italiana con motivazioni diverse, ma
che, in ogni caso, cerchera. spunti ed elementi di confronto con Ia propria cultura. Presto in classe
si sviluppano in modo quasi automatico ed inevitabile una personalita "topica' dell'insegnante ed
una collettiva degli studenti che si pongono a confronto per un dialogo a volte semplice, a volte
mel-~0-19 iu €-0 mp l~sso

e

Insegno ii corso di cultura e civilta italiana tre volte alla settimana, per cinquanta minuti ogni
sessione. Poiche ii programma da svolgere e notevolmente vasto e variate, eimportante saper
operare una scelta fra i temi proposti, tenendo anche in mente cosa si aspettano gli studenti da un
corso di questo tipo. Scelgo argomenti che possano formare i.ma buona base culturale ed
orientativa per coloro che nel future studieranno in Italia; ma anche argomenti piu generali per
coloro che si trovano per forza di cose iscritti a1 corso: mi aiuta sapere che con tutta probabilita. il
mio sari l'unico contatto che questi ultimi avranno con la civita italiana quindi rendo il
programrna ii piu vario possibile. 4
Cereo di alternare argomenti pesanti (Cultura con la maiuscola) con quelli !eggeri (cultura
spicciola), ed argomenti che richiedono la partecipazione di tutti vs. lezioni cat edratiche da parte
mia. Svolgo, in quest ' ordine, i seguenti argomenti (gli asterischi indicano quando io, dalla
cattedra, monopoliz.zo quasi completarnente la lezione; tutte le sessioni senu asterisco sono
quelle in cui le discussioni fra gli studenti e con me sono piu comuni; fra parentesi ii numero di ore
dedicate in classe a ciascun argomento): geogra.fia (l); statistiche civili, e demografia-includendo
e problematizzando la siruazione degli extra-comunira..ri (l); sistema telefonico, sistema postale
(osservando anche francobolli), calendario (con excursus sul calendario liturgico) (l); sistema
politico (l); costituzione e diritto di farniglia (2); industrie principali, prodotti agricoli, settore
terziario (-) · siscema scolastico italiano (l); storia-<lag]i antichi romani ad oggi (*, 4); la storia
della lingua ( *, I); culrura ludico/popolare, giochi di carte: briscola e scopa ( l ); musica popolare e
leggera: canzoni moderne di successo e Festival di San Remo (I); turismo e musei-con
presenrazione di diapositive (*, 3 ); starnpa, radio e TV (*, 1); cucina italiana--include un giorno in
cui ogni studente cucina qualcosa di tipico, lo porta in classe e si mangia tutti all'italiana (2);
storia dell'imm.igrazione italiana negli Stati Uniti (•, 2); problernatizzazione di stereotipi etnici (l);
letteratura-medievale, rinascimentale, romantica e moderna (*, 4); Merc:ito Comune Europeo e
contribute italiano a1 sistema comunitario (2); storia dell'arte (*, 2); questione deil'autonomia
religiosa in un sistema politico democratico (l); musica lirica (*, I); sisrema monetario (1). 5
Durante il corso gli studenti sostengono in classe due esami scritti (uno a meta ed uno alla fine de!
semestre), ed inoltre richiedo ad ognuno due piccole tesine di sei/sette pag:ine l'una su temi
individuali che concordano con me, e che scelgono a seconda dei propri interessi personali. Tutti
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gli esami incorporano i principi del programrna "Writing Across the Curriculum".
Per quanto conceme testi di studio, non sono a conoscenza di nessun libro che mi
consentirebbe di svolgere completamente il programrna proposto. Uso con discrete successo Italy
Today, che integro con numerosi articoli in traduzione e fotocopie.6 Con le nuove, piu severe
leggi sui diritti d'autore, l'utilizzo di fotocopie e piu limitato. Comunque le informazioni ci sono, e
da fonti non sempre prevedibili: spesso durante il corso del semestre sono gli studenti stessi a
portare in classe materiali di rilievo. Include poi letture specifiche per prendere in esame la validita
o meno di stereotipi etnici ( de! tipo proposto nel film Moonstruck, per esempio) ed utilizzo anche
ritagli di giomali, di riviste e letture femministe in traduzione per dare un quadro della situazione
sociale e politica in Italia oggi.
L'esperienza mi insegna di non dare mai nulla per scontato in un corso de! genere. 7 Dopo
aver verificato in classe, per esempio, che Austin, TX si trova alla stessa latitudine de! Cairo in
Egitto, che Chicago sta dove sta Roma, e che Bangor, :ME si trova piu o meno alla stessa
latitudine della Lombardia, gli studenti osservano la straordinaria varieta geografica italiana. 8
Questi studenti americani che possono percorrere migliaia e migliaia di miglia senza mai dover
mostrare un passaporto, ne parlare un' altra lingua, si trovano ad osservate ad importanti
differenze regionali, e addirittura provinciali, ed hanno difficolta a comprendere il campanilismo
storico italiano. Alla fine de! semestre gli studenti scoprono un rnondo nuovo, e mi dicono che e
come se avessero fatto un viaggio di un semestre all' estero.
Ricavo statistiche aggiomate da Britannica Book of the Year.9 I dati si riferiscono sempre ad
un paio di anni prima. In classe gli studenti paragonano e discutono dati demografici: per
esernpio, in Italia la popolazione si e ormai stabilizzata, nel senso che non c'e piu un incremento
demografico, mentre negli Stati Uniti si anticipa ii raddoppiamento della popolazione fra soli 88
anni. In Italia ii tasso di natalita ede! 9,6%o, vs. ii 16,0%o negli Stati Uniti (ii tasso mondiale e del
27,lo/oo). In Italia si lavora in media 36 ore alla settimana, negli Stati Uniti 41 ore. Nel 1989,
4.436. I 43 giorni lavorativi sono andati perduti a causa di scioperi in Italia, negli Stati Uniti gli
scioperi fanno perdere 0, 7%o dei giorni lavorativi. E utile far presente che il 70% dei lavoratori
italiani fa parte di un gruppo sindacale, e che 1'88% degli elettori italiani esercita il proprio diritto
di voto.
Per quanta concerne crimini violenti, su l 00.000 abitanti in Italia hanno luogo 2,6 assassini,
2,4 stupri e 7, 1 suicidi (vs. 9,8 assassini, 42,3 stupri e 11,8 suicidi negli Stati Uniti). In Italia il
27% degli adulti mostra di avere qualche tipo di assuefazione o a droghe, o all'alcool. Negli Stati
Uniti queste assuefazioni colpiscono il 57% della popolazione. E importante, secondo me,
presentare queste ed altre statistiche agli studenti all'inizio del semestre, perche garantiscono loro
I' obiettivita. delle informazioni divulgate in classe. Questo dati danno lo spunto per intavolare una
discussione su questioni che possono vertere sulla violenza, sull'irnpegno politico, sul controllo
delle nascite, ecc. Normalmente in classe la discussione si anima vivacemente da sola. Gli studenti
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devono capire che quando I'insegnante funge da traduttore di cultura fra !'Italia e la lore classe,
questa traduzione sara la piu chiara ed obiettiva possibile. D'altra parte, per6, come insegnante mi
riconosco anche ii diritto di spiegare e di interpretare soggettivamente le mie esperienze italiane:
che gli studenti conoscano la mia percezione soggettiva etanto importante quanto ii distacco
obiettivo, purche essi siano informati di quando si tratta dell'uno e quando, invece, dell'altro. Gli
studenti comprenderanno che nessuna "traduzione" di nessun operatore culturale pu6 mai essere
perfetta. La funzione dell'insegnante e di fare della critica (e dell'autocritica) senza per6 cadere
nei pregiudizi. Nell'aiutare gli studenti a scoprire le radici della loro cultura, dobbiamo far
attenzione a rilevare che le nostre scelte ed esperienze non si impongano sulla Ioro analisi.
U so una traduzione in inglese della costituzione italiana ( 194 7) e di alcuni articoli del diritto
di famiglia (1975) come documento politico comparative. D6 agli studenti un foe-simile
dell'originale costituzione americana "We the People" (1787) e da Ii intavoliamo ii discorso.
Immancabilmente i dibattiti che ne seguono fanno emergere ii punto di vista dell'americano
profondamente legato alla tradizione del sistema bi-partitico. Si parla dunque de! pluralismo
costituzionale italiano, non senza qualche difficolta: e abbastanza complicato, ma necessario,
spiegare agli studenti che alla fine delle elezioni de! 1992 diciassette partiti politici erano
rappresentati in Parlamento. Ma come si fa a spiegare a fondo la corruzione infamante della
"tangentopoli", gli avvisi di garanzia a Craxi e ad Andreotti, gli assassini dei giudici Falcone e
Borsellino, la Iiberazione di Renato Curcio? Ed ii governo Berlusconi di oggi? A questo scope
sono utilissimi anche gli spezzoni televisivi dei telegiornali italiani registrati dalla RAl di New
York. 10
Questi spezzoni mostrano, tra l'altro, come !'Italia di oggi si ponga al quinto o al sesto pesto
fra i paesi piu industrializzati del mondo. Gli studenti hanno bisogno di percepire questa realta
tramite letture e tramite immagini di attualita. Con spezzoni dal telegiomale ho I' opportunita di far
vedere in classe i volti dei segretari di partito e di altri personaggi politici che gli studenti
corninciano a riconoscere verso la meta de! semestre. L'ex-onorevole Staller de! Partito Radicale
e una rappresentante parlamentare che fa sorgere dibattiti animati in classe non solo perche era
una porno-star, ma soprattutto perche era riuscita a far passare in Parlamento leggi a tutela della
sicurezza fisica e medica delle prostitute italiane. Molte leggi contro Ia pornografia infantile e
contra Ia pedofilia sono state varate in Italia quasi esclusivamente grazie alla Staller. Prendendo
spunto da lei, spiego poi le differenze peculiari fra le campagne elettorali negli Stati Uniti ed in
Italia, e le strategie di partito. Gli studenti prendono atto anche dei recenti risultati delle elezioni a
Baltimora dei "CO?vfITES" locali-cioe dei COMitati di ITaliani eletti all'EStero (1991).
Prendiamo poi in considerazione la spinosa questione della costituzionalita o meno del partito
neo-fascista italiano.
Mi rendo anche ovviamente conto dello scarto qualitative e quantitative fra ii mio desiderio
di tradurre culturalmente una certa realta e la mia capacita di comunicarla agli studenti. Tante
volte mi accorgo che lo scarto e maggiore di quanto io non desideri. Parlando del sistema
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monetario italiano, del suo valore, della sua configurazione (porto in classe delle monete e delle
banconote da osservare), gli studenti sembrano apprezzare ii disegno artistico, ma si confondono
poi con le misure ed i colori differenti delle lire. 11 Di tutto ii discorso che era stato intavolato sul
valore della lira sul mercato europeo in confronto al marco tedesco e, ora, all'ECU europeo, agli
studenti erano piaciuti i colori ed i disegni delle banconote stesse, ma interessava Ioro molto di
meno il ruolo della lira sulla scena finanziaria internazionale. Quando paragoniamo il sistema
postale statunitense a quello italiano, immancabilmente ii verdetto degli studenti e che ii sistema
migliore e quello americano, mentre i francobolli piu belli sono italiani. 12
Scatto diapositive invece di fotografie quando porto gli studenti in Italia per lo "Spring
Break". Al ritorno, Iascio tutti i commenti e le spiegazioni agli studenti che erano venuti in Italia
con me, cosicche siano gli studenti stessi questa volta a fungere da filtro culturale. Talvolta lo
scarto e maggiore e talvolta e minore di quando non Io faccio io. II resto della classe ascolta, poi
fa molte domande vivaci, intelligenti ed appropriate ai compagni ritornati dal viaggio. Spesso
I' oggetto di conversazione e ii cibo e le abitudini alimentari degli italiani: gli studenti americani si
meravigliano che la colazione-in "Italia sia minima: un caffe e via, al lavoro o a scuola. Ne uova
fritte ne "pancakes" ne salsicciotti per colazione, invece ii pasta principale e ii pranzo di
mezzogiorno. 13 Illustrando le diapositive gli studenti parlano dei luoghi turistici che hanno visitato
e mettono in rilievo le caratteristiche principali dei monumenti piu importanti. Per me e sempre
un'esperienza interessantissima ascoltare le loro reazioni al viaggio, perche spesso cio che colpi
loro non aveva colpito me, e viceversa. 14
Quando monopolizzo la parola ( quattro Iezioni di seguito) per insegnare Ia storia, cerco di
presentare coerentemente un excursus a grandi Iinee dei principali momenti storici. Primo giorno:
gli etruschi, Ia Magna Grecia, i romani, le invasioni barbariche. Secondo giorno : ii Sacra Romano
Irnpero, i comuni e le signorie, i principati, le citta stato. Terzo giorno : l'Illuminismo, Ia
restaurazione dopo ii Congresso di Vienna, ii Risorgimento, i moti rivoluzionari, l'unificazione
d'Italia, la grande guerra. Quarto giorno: la seconda guerra mondiale, ii fascismo, Ia depressione,
gli anni de! boom economico, ii compromesso storico, ii terrorismo degli anni settanta,
I'assassinio di Moro, e Ia trasformazione dagli anni ottanta fino allo stato odierno socio-politico
ed economico.
Anche per quanta concerne Ia letteratura traccio a grandi Iinee Io sviluppo di idee,
fermandomi brevemente solo su alcune opere piu importanti degli autori principali. Tenendo
sempre in mente che gli studenti hanno esigenze e motivazioni diverse che Ii avvicinano all'Italia,
mi interessa soprattutto che abbiano una buona idea di base dei temi trattati e delle tecniche
letterarie utilizzate nei vari secoli. Lavoriarno su testi brevi in traduzione (il "Cantico delle
creature" di San Francesco, per esempio, o brani scelti da canti della Divina Commedia) che gli
studenti comrnentano.
Anche Ia musica (classica e leggera) si rivela un argomento importante. Ho Ia fortuna di
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insegnare in una citta. che offre programmi di musica Iirica piu che discreti. Tre volte all' anno
accompagno gli studenti all' opera Iirica (Verdi, Donizetti, Puccini, ecc.) e coordino ii programma
d'insegnamento con le opere Iiriche che verranno presentate in palcoscenico durante la stagione
teatrale di quell'anno. Alla maggior parte degli studenti, pero, piacciono di piu il Festival di San
Remo e le canzoni della hit-parade italiana. Uso quindi vari tipi di musica in classe. Gli studenti
Iavorano con le parole in traduzione, con le problematiche che il testo pone e confrontano la
musica leggera italiana con quella americana.
Nonostante la mancanza di un libro di testo adeguato ed il ruolo subordinate che hanno Ia
maggior parte dei corsi di cultura e civilita straniere nell'ambito dei programmi universitari
statun.itensi o.di.errti, pfilsib.ik.Jfil.~are in modo soddisfacente un corso dei genere. Certamente
ci si deve anche confrontare con la realta xenofobica ( esplicita e meno) degli Stati Uniti e di alcuni
studenti, e con il generale disinteresse americano per quello che succede culturalmente in altre
nazioni de! mondo. In effetti, proprio questo tipo di corso che prepara gli studenti ad assorbire
ed apprezzare realta e tradizioni diverse dalla loro. Molti studenti che hanno frequentato un corso
di cultura e civilta straniera (non necessariamente italiana) con successo si trasforrneranno poi in
cittadini culturalmente piu sofisticati perche comprendono meglio la cultura che forrna la base dei
loro studi umanistici e de[ loro curriculum. Nel caso specifico di cultura e civilta italiana si
rammentera. che senza il retaggio degli umanisti italiani e de! Rinascimento fiorentino non
esistebbero corsi di questo tipo. Gli studenti cominciano a pensare a come nascono i conflitti, ed a
come potrebbero evitarli grazie ad una maggiore conoscenza dei contesti culturali.

e

e

Insomma, la cultura italiana che insegnamo agli studenti non puo essere solo una cultura per i
turisti che vanno all' estero. Altrimenti cercheranno perpetuamente solo i McDonalds in Piazza di
Spagna a Roma, e le pizze americanizzate qui. Invece, il retaggio culturale italiano e enorme e
vivo . E l'insegnante che per primo deve credere in questo tipo di corso, che deve essere
aggiornato di quel che sta succedendo nella penisola italiana, che deve incoraggiare gli studenti a
studiare all' estero, per pot er ritrovare le proprie radici e confrontarsi con altre real ta. Bisogna
aver chiari in mente gli obiettivi e Ia funzione generale di un corso di cultura e civilta, rendendolo
ii piu vario possibile appunto perche la "clientela" si trova in classe per i piu svariati motivi.
Il corso avra avuto successo, secondo me, se alla fine gli studenti saranno capaci di "filtrare"
ora da soli (e senza l'aiuto dell'insegnante) le notizie dell'Italia che pervengono qui in America, e
di capire meglio la realta degli italo-americani di qualsiasi generazione in questo Paese. Conclude
con un esempio a proposito. Uno studente americano di origine tedesca mi rivelo il primo giorno
del semestre di essersi iscritto al mio corso di cultura e civilta italiana perche stava avendo
difficolta notevoli nel rapporto con la sua ragazza, di origine italiana, perche non riusciva piu a
comprendere ne lei, ne la famiglia di lei. Lavoro molto durante tutto il semestre, ed alla fine mi
disse che fina!mente credeva di capire dawero gli italiani ed di apprezzare cio che prima gli
sembrava strano e complicate. Addirittura pensava di essersi anche lui "ita!ianizzato" un po'. Lo
studente, quindi, aveva imparato a fare "I' operatore culturale" da se, il "traduttore" fra due sistemi
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di cultura. Penso che anche in questo modo si misuri il successo di un corso di cultura e civilta
italiana in un'universita statunitense.
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quest'ultima in un territorio relativarnente piccolo, un'enrusiasta studentessa scrisse: "The geography ofitaly is cxttcmely diverse.
ConlA.ining mountains, beaches, and flat fanning land this country could not be more diverse [even] ifit tried."

9.

Brilannica Book of the Year, 1993. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.• 1993: 634-5 and 741-44.
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10.

La R.AI, che fino a qualche tempo fa trasmetteva sulla banda C di Satcom C4, oggi si !Tova sulla Galaxy 4-04, canale 23.
Scmbmva che dovesse spostarsi sulla banda Ku dell'Intelsat K4 (sistema "Europlus") entro ii 1994. Pero, poiche ci6 avrebbc
create notevoli inconvenienti per i t.eleutenti con dischi parabolici privati (la "Europlus" sembm sia incompatibile con i tali
dischi), per if momento la RAl non ha adottato tale sistema. (Letters to the Editor, Satellite TV Week. March 28 - April 3,
1993).

11.

L'ortografia stessa rileva la mancanz.a di una coscienz.a filologico-ortografica nei nostri studenti. Uno di loro comment6 per
iscritto: "Every bill and coin [of the Italian currency] is of a different shape and color. The reason is because if you have trouble
seeing or somcthjog. The currency is very artistic and their [sic] are many Ia.dies on the mrmey called Republica Femnine. The
money is sized according to their value." Un altro studente scrisse: "The Italian currency system may weU be the onJy system
that truely [sic) does not discriminate agafost anyone. All the bills are a different shape and color some even having bra.ii [sic],
so the blind and illiterate may see what they are doing."

12.

E interessantc notare che, studiando una cultura straniera. alcuni studenti americani automaticamentc decontcstualizzano
consuetudini considerate normalissime anche nel proprio paese: per loro, cioe, tutto cio che lo straniero fa, diventa strano di
fatto. Come escmpio, ii scguente: "With the Italian postal system there is an Honor Code. It is expected that a person will put
p1.opcumaunts-{.sic]..owtamps--0n-an-envelope,-!!-Perche;-negli-Stati tfniti-chesi-ta?

13 .

Mostrando di apprczzare gli ingredienti piu naturali e genuini nei cibi italiani rispetto a quclli americani, uno studentc rcagi cosi
per iscritto: "I was surprised to know that the reason Italians don~ gel fat is because they do not eat breakfast but their main meal
is in the afternoon. Their food is not artificially enriched with a lot ofvitrunins like our food. Each dish gives (only] a
percentage of the vitamins needed which adds up to 100%, not [all in] one dish like the U.S. stows upon its citizens."

14.

A meno che non Ii si informi esplicitarnente del contrario, gli studenti america.ni daranno per scontato ehe tutti glj edi.fici pubblici
in Italia abbiano un'uscita di sicurczz.a, una fontanella d'acqua, e le porte che si aprono verso l'estemo. Una studentessa,
rendendosi conto che la Torre di Pisa e un monumento pubblico, scrisse: "I was surprised to learn that( ... ] the Leaning Tower of
Pi.z:zaz [sic] was designed to be on a slant, however it is very one-sided and dangerous to tour. I didn't know that there weren't
any fire exits. I also didn't know that the entrance was the exit as well."
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